人体ニ発生セル腫瘍ノ「イムペヂン」現象 by 徐, 丙守
Title人體ニ發生セル腫瘍ノ「イムペヂン」現象
Author(s)徐, 丙守








ARCHIV FUR JAPANISCHE CHIRURGIE 




• －専修科生徐 丙 守
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By 
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(F,rom the Surgical Clinic of the Kyoto Imperial University, Japan 
(Director: Prof. Dr. R. Torikata）〕．
Introduction. 
The etiology of human tumours remains unknown in spite of many hypotheses'. 
We studied this problem from an immunobiological point of view, especially from _the 
impedintheory by Prof. Dr. R. Torikata. 
According to this, the imp巴dinenergyis contained only in the microbiologi'cal lipoprotein 
bodies. 
If, therefoτe, impedinenergy is demonstrated in a given tumour, the cause of this tumour 
should be microbiological. 
Sarcoma of al kinds, transplantable tumours of animals and hypernephroma have been 
demonstrated thus far to contain impedinener玄｝＇.
The present paper reports the results of the investigations of the irppedinphenomena ,of 
various human tumours removed by operation. 
The materials for the experiment. 
Original filtrate : 
5,0 cc of 0,5% carbolic acid plus physiological. NACL Solution was added to 1 gr tissue 
of tumour. This was ground up into ag fine rue! and then boiled in , a water-bath at a 
temperatur・らof100°C for a period of 5 minutes. Upon its removal from the apparatus, it ~vas 
put into a centrifugal machine which was operated briskly to precipitate the mixture. The clear 
solution that resulted was removed from the machine. 
Boiled filtrate : 
We'return号d.one portion of the original filtrate to .the water-bath to be boiled again at 
100°C for 30 minutes. 
The experimental method. 
Our technique in th巴st吋yof phagocytose against staphylococcus pyoge~es aureus in vi.tro 
followed cJ03ely that of Wright’s op.mnin study, For details refer to Prof. Dr. R. Torikata’s 
Die Impedinerscheinung. Jena, 1930, p. 387-389 
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The experimental results. 
I. Experiment. The positive lmpedin in the tumour of the human body. 
1) 2 Cases The litle round cel Sarcoma (81,8・100)
2) 2 Cases The large round cel Sarcoma (86,7: 100) 
3) 2 Cases The polyrnorpho cel ,,Sarcoma (91,4: 100) 
4) 2 Cases The spindle cel Sarcoma (85,0 : 100) 
5) 2 Cases The bone cel Sarcoma (83,6: 100) 
6) 2 Cases The lymphosarcoma (92,2: 100) 
7) 1 Case The giant cel Sarcoma (79,l: 100) 
8) 1 Case The melano-sarcoma (97,3: 100) 
9) 1 Case The mushroom form Sarcoma (70,9: 100) 
10) 1 Case The testicle Sarcoma (94,4: 100) 
1 Case The mixture Sarcoma (88,0: 100) 
12) 1 Case The fourth Venereal disease (80,7: 100) 
I. Experiment. The negative Impedin in the tumour of the human body. 
／． 1) 2 c山町 The Stom礼chCancer (100: 68,8) 
2) 2 Cas日S The Cancer of the breast (100: 78,8) 
3) 1 Cas巴 The Cancer of the intestine (100: 81,5) 
4) 1 Cas巴 The Fat tumour (100: 63ぷ）
5) 1 Case The Blood vessel tumour (100: 86,3) 
6) 1 Case The Brain tumour (JOO: 83,3) 
7) 1 Case The Fibroma (100: 97,1) 
8) 1 C:bC The Neuroglioma (100: 95,0) 
9) 1 Case The Elephantiasis gastrointestinalis (100: 72,0) 
10) 1 Case The Elephantiasis (100; 73,3) 
Summary. 
1. From the above results it is cl田rthat impedinenergy is present only in sar℃oma of al 
kinds, and not in the other tumours such as the cancer, the fat tumour, the blood vessel tumour, 
the fibroma, the neuroglioma and the tumour of the elephantiasis gastrointestinalis as wellぉ
that of arabic巴lephantiasis.
2. Thus, it can be said that human sarcoma is due to microbiological cause. 
3. While we investigate the tumour histopathologically, we must study the presence o「
impedinenergy in it. 
4. Especially, when th巴 histologicaldiscrimination between sarcoma and other tumours is 
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G) .E:大細胞肉腫ε扱ケ＇＂ L.fムベヂシ＇J吟味 第1:｛岡大O例豆大細胞肉腫
大 O 例
（第13表，第13岡及ピ病史欄13；！企~ l\~貸閥版第 7 闘参照）
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所見
E大細胞肉腫ニ於テしイムベヂン寸現象ハ100:79.1ノ比ニ於テ陽性デアツタ。
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茸Mt主府肉師：＝於ケ Jl.-Lイムベヂン寸現象ハ 100:70.9ノ比＝於テ陽性デアツタ。
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所’見
円府＝於テ， i'.2例トモLイムベヂン1現象ハ陰性デアツタ。
生・煮耐授H1液ノ最大喰菌子 f百分比ヲ求メタ JI,＝－生液ノ 100＝－封シ竹O例ノ煮液ハ60，木
0例ノ；煮i主ハ77.5デ， zp:均 100:68.8ノ比トナツタ。
B) 写Lmi .：於ケ Jl•L ＂ムペヂシ「J 吟味
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2. 肉腫以外ノ腫蕩， f毘之痛脆，繊維腫， !l尚腫蕩，神経索1重，血管腫等手ハ」イムペチン寸現F
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1) 青柳安誠： Lイムペヂン’ヲ産生スル生物ノ限界＝就テ，日本外科賓函第7巻lH録， （昭和5＇＜ド12月28日）．
2) 青柳安誠：試験作内特殊喰商刻象ュ華社スル肉限ノ Lイムペヂ ンオ 作用，日本外科費函第7~，第2披（昭和
5年3月1n). 3) 青柳安誠：最大喰菌作用催準＝必要ナル家鴨粕液肉l児煮沸時間，日本外科費闘第7
4き，第2鍛（昭和5!oド：＼）jl日）． 4) 青柳安誠：最大喰菌作用催経＝必要ナル紡錘形細胞肉服組織煮沸時
間，日本外科貧i編第7~き，第2披（昭和5t.F3 月 1El)・ 5) 青柳安誠：家鶏粘液肉脆ノ含有スルLイムペヂ
ン守ノ、其ノ J蛋向悌＝蹄ス Pレャ，或ノ、類ll叩ljlf豊 z蹄スルヤ，東京鋳与さ合雑誌i 第44~き，告書6披（昭和5年6月25 日〉
6) 青柳安誠：試験幸子内特殊喰蘭現象＝及ボス内鼠癒（Flexnerund Joi》ling系）ノ Lイムペヂンフ作m，日本
外科賓函第8~き， 第2銃（昭和61,j'- ！）月 1 日）・ 7）藤浪修ー：服務ノ Lイムペヂン1 現象，第1報，質事2報，
第4報， El本外科貧i~ 第11巻第6競（昭和9年11 月 1 日）． 8）藤浪修一：！処蕩ノ Lイムペヂン’現象，
第3報，第5報，東京密架合雑誌第48唱さ，害事l(）！焼（昭剃9年10月25日）・ 9) 平尾猛：人ノ肉眼ト ιイム
ペヂ ン1 現象，日本外科貧函傍10~き，第4獄（昭和8年7月 1 日）． 10）平尾猛：人ノ肉腫／ Lイムペヂ
ン可破却＝要；＜.Iレ好適煮沸時間／l係予t, 日本外科賓直面第10傘，第4披（昭和31,c手7月1日）． 11) 平尾猛：
人ノ稿及ピ共他l原爆ト」イムペヂン1 現象，日本外科賓函第10巻，官事4披（昭和8-"0月Ir！）・ 12) 石野
琢二郎：脆蕩ノ Lイムペヂン 1, 日本外科費函貴~16脅さ， 第3披（昭和14年5J 1日）． 13) 松本彰：家事島
粕液肉腫ノ生物準的特殊性＝就テ，日本外科貧困第6巻，第5競（昭和4年9月1日）． 14) 申村正夫：
最大喰蘭作用促進＝必要ナル狂犬病感染家兎脳ノ煮湯浅出時間＝就テ，免疫業報第48鋭（昭和6年：＝！JP日）・
15) Torikata, R.: Koktopriizinogene und Koktoimmunogene, Bern l!H7. lft) Torikata, R.: Die 
Jmepdinerscheinung, Jena 19aO. 
18 日本外科費函第 18 ~善策 1 滋
病 史
i t持者 1~ 1手術時一九醐ノ｜自制｜血 液千存競！年齢，性別 診断 及ピ 式経過日数主主育朕態 像 主芝生部 l
I 同形食物ヲ白血球数 11550 
左側胸骨松山0 ！｝同船O/Xf[,19:l7 26% 
1 il8歳♀肉 眼服務摘出 格大胸骨部＝疹W.T （ー） 上端部痛アリ
堺 O 助 小間形細胞15／蕩E，摘1938 i祈ifl的 無シ W.T （廿十） 左側2 肉脈 7ヶ月 3曾大 大属部 e5~歳 8 （再登性） ！直前
3 I酌一吋{I［，…｜齢的｜無シ 白血球数 必01中性多核内I血球 7;,%左側下肢38哉♀ 肉 眼下肢堆断 1ヶ月噌大 淋巴球 225;i f外側部
41fl~0 章 l大同胞116/JX, 19261川 Ii@iifil(l~ I運動隊碍［
17歳 8 肉腫下肢切断 帯大アリ
末期二疹有者白血球数 4300 
5 I岩O健O 多形細胞 17/X腿I，切1927 5ケ月 淘i主主的 及ピ運動防治巴球 76タ五 左側大腿17歳 8 肉眼 大防 場大 碍アリ ¥V.T （ー）
6 
Hi歳♀ 肉 陛下肢切断 I ；＂~ 1~：~ 10ヶ月 漸準的末期碍＝運動，I，性多 75% 場大陪ア P 白血球 右側大産量
石O奥O吉紡錘形細胞17/"¥'[,1933 ｜ 同側醐筒白吋略 醐7 通ヶ月 漸主主的運動隊碍ア Lエオヂ 好 10%右側大腿60歳 8 肉 腫下肢切断 智大 細胞ろ ijJ性多核白血球 54% 
8 I丙0吋鋲吋 7/I，吋日 l脳的｜阿側運動（50歳♀肉眼上勝切断 格大 i"'1得「




10 3ヶ月 大性＝幣無 シ 11j1•J1：多核白血球60.5% 右側前脚21歳 8 肉腫 上勝切断
l休巴球 30% 
， 
3ケ月 i新進的 無 Z、－〆 内血球数 7500 左側頭部22歳 8 脈蕩摘出 ヰ章大 淋巴球 28% 
淋巴肉)if( 2/Xf, 1937 9ヶ月 1積立E的 無 こ／ 白血球数 t¥300 左左側右鎖舷骨路上部協“ 53歳 8 試験的摘出 噌大 淋巴球 2S0o 
i: I大£，ヤ i新進的 末期＝－＇ド 白血球数 12700 
I 20歳♀ 肉 ）降下肢切断 9ケ月 増大 肢長li動防 血色素 43% 右側瓦肢有事アリ
14 提 O 作！再議性 6/][, 1938 1ヶ年 f斬進的 末期こw.I r'.J血球数 5670 左側摘指崎 8 ｜黒色肉腫 服務切除 駒ー 大 部＝疹1≪i1休巴球 52% アリ
15叶軸酬｜川！＂r'1糊 40ベ脳的 ｝持部ョリ W.T 部G，；成♀ 肉 l匝服務摘出 I j曾大 時々出血







大ノ、小児手拳 卒 滑 弾力性 '!.it宏、色 無 三ノ 供試材料 陽性,J、ハ！］、豆大 硬 ノ新 量y,
球扶 開力性 手術モ再ヲ受愛ケタ鶏卵大 結節様凹凸 硬 無シ 1't質性 黄白色 無 三， ル 供試 陽性材料新鮮
手球拳大扶 ｜ 組ュ問伶




























球 iた 却力性 骨＝閥f示 皮下静脈 同 上滑 t事 1'.質性 ノ抜大ア 無 ュ‘， 陽性小児頭大 硬 ナシ 9 間定5筒勾三
球歎 開力性 l司側頭部淋 I司 土事il.＝凹凸 無シ 'ft質性 日音赤色 巴腺＝腫癒 陽性鶏卵大 夜、 アリ 周定7筒年， ， , 
供試材料新球 根滑 深卵力性 淋巴腺ノ、相資質性兵常寸シ 無 シ 陽性
鶏卵大 五癒着ス 鮮ナルモノ
弾力性 ！股日長シタル 雨側頭部腿癒淋大乃至鳩卵滑 t事 淋巴腺ノ、相 1'＼質性 緊 張 巴腺＝ I司 J・. 陽性
大ノモノ 硬 五癒茂ス アリ
球扶 5車力性 供試材料ハ10%滑 i撃 P，限蕩中 i海布il様 機皮下静脈大 無 三ノ L7オノレマリン1 陽性大人頭大 (iJ! ＝骨片アリ l司定1筒年
馬蹄形 弾力性 周閑組織 間性 1~u1 無 供試材料新鮮2,事且ュ問凸 ト癒着セ ユ、．〆 3同手術ヲ受タ ー陽性小指頭大 硬 リ ルモ再後ス
手拳大形大小 弾力性 供試材料ノモノ集リテ 車且＝凹凸 無シ 資質性 赤補色 無 シ 陽性
塊紙ヲ墨ス 硬 新鮮組織
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病 史
0 楠 ｜混合肉脆 28/XJ], Hl33 
漸主主的 下三ドJ荊切iヨ 白血球数 8800 左側大腿部’10ヶ月 リ客ア17 40歳 8 下肢切断 司書 大 y 中性多絞白血球 62% 
疹1首j及ピ 白血球
数 8750 
18 荒07主Ofl!＼第四性病 7/Xf, Hl鴻 20ff 念越的 淋巴球 83% 左側鼠核部4九歳 S ' 脈物摘l:U i 櫓 大 身熱アリ W.T （ー）
白血球数 7800 
， 
19 竹O トO 宵 i,¥i
t21 I y , 1937 3ヶ勾三 場漸主主的大 胃部膨f前 中性多核白血球 60% 宵附門部
29歳 ？ （成義ノ恥；） 句 切除 感 i休巴球 27% , 
初｜献l胃 20胃/JD , 1938 rl罰主主的 t血球数 ？醐事． 5ヶ年 胃部膨揃 性多絞白血球 45% 宵 幽門部切除 槍大 感，瞬枇 巴球 27% 
鳴z九年｜脳的｜限時
白血球数 5500 
21 中性多核白血球 56% 左側乳房，47歳♀ （腺納胞純） 切断 唱え痛 淋巴球 41% 
~2 むoj乳焼 I  5/W • 19;81 ' ,."' 白性血多球；骸数 7600 ,, 白血球 45%だ 側乳房70銭♀ （腺細胞椛）乳房切断 ｜ 格大痛 淋巴球 45% 
←一一一一
｜ 降続 26／蕩I部'1939 漸帝立主大的 裳念後念 S朕結腸腸＝カ出。 1.U0'1'i:O （結腸及ピ
腹 切除 10
ヶ月 及ピ血液 ラi丘移、
.69歳 8 直腸部） 附着便 行スル部
24 -;;,0頭O I旨肪限 14/VI.1939約8ヶ年漸進的 興常ナシ中性多核白血球 72%筒及ピ胸骨13  （，~I I i 「… 7瑚.,o歳 3 肌：蕩摘出 場大 淋巴球 24% 左側上部
~1 ・f f 1 士史判1戸lト五瓦謹鵬正…  碍J白血叫 肝25 1.1~0允O 血作 IJ!;28/W, JO ：~o :3,1・：lゲ月漸主主 ，，.性多核白血球 47%右側前陣15歳 ♀ J二勝切断 噌 L＇°＂オヂン 1 ’， 2% 晴好細胞日o~i~；：臨l"F1伊50歳♀ 櫓 W.T
27同長引制L ト4ケ ，，， ， I 料！器吋~ fill.E'.~ ま ：測定例
28 I雪山［車問児｜川吋年2ヶ月｜炉的 ！ま首長；！ /;:e~ 護 40%後腹膜室長 S 陸揚摘出 大 I Y .T • （ー）
29 I杉3銭O久♀01消象化皮必竹ニ！20宵／目切，m除816ケIJ I 漸智進的大 い｜｜ 碕宵部ア膨リ満 I~本＇.T血巴球数球 ；~~ーI 宵 掛 壁
I I I 1白血吋 1酬30 お~~o~o 象皮病 ~ffj~，~’·1;~：8 伽年 炉史歩行問問急核 7.5%有側大隅
ι7イラリアY子政（ー ）
論文附園説明
第.If誼堺 O 例小図形納胞肉眼抜大 LeiχIOOx Lザ品ペヂン， （＋）第2;,J＜病史欄2参照。
第2園山 O 例大図形細胞肉I車銚大 Leiz200x d ムイヂンl （＋）第4表病史欄4参照。
第3園北 O 例多形細胞肉！防繍大 Leiぇ200x Iイムペヂン？（＋）第6表病史欄6参照｛。
第4圏内 O 例紡錘形細胞肉l陀鱗大 Leiz100× ，イムペヂンl （＋）第8表病史欄8参照。
第S掴 身、 O伊j 骨細胞肉股般大 Leiz200x ，ィムペヂン， （十）努no表病史欄10~参照。
第 6liJ 藤 O 例 i体巴肉 mRt成大 Lei,100× . 1ムペヂン吋（＋） 第12.）受病史欄12］参照。
第7岡大 O 例互大細胞肉眼鎖大 Leiz2.SOx Lイムペヂン； C＋）第13表約史欄l3参照。
第8圏拠 O 仰j紫色 I長jm 搬；！：＼.Lei?. 100× ιイム ベヂン寸’（＋） （~＂； 14j長病史欄14参照。
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第 15 闘 第 16 闘
第 17 岡 害事 18 岡
第 1!) 闘 第 20 岡
21 徐・人勝＝毅生セル腫蕩ノ Lイムベヂン寸現象






































I I I I I I l腸間膜，淋
奈｜粗＝凹凸l蹄率性｜癒着ナシ｜間性｜異常ナシ｜貯議事





































~~~房副主主亙官~~叫異常ナシ｜無 シ｜ー ~－；－ 
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皮膚緊張資質性
抜大 Leiz100× 
抜大 LeizlOOx 
抜大 Lei乙lOOx
搬大 Leiみ 100×
抜大 Leiz100× 
披大工eiz100× 
抜大 LeizlOOx 
抜大 Leiz100× 
抜大 Leiz100× 
抜大 Leiz100× 
披大 Leiz200× 
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